






























































































































































A Study of Television Viewers’ Behavior under ‘Complex Media Environment’  
 
Abstract 
The environment in which TV viewers interact with mass media has changed 
greatly with the rapid spread of diverse services on the Internet. 
We now can watch a wide selection of video content via a PC or a smart phone 
thanks to the large number of on-demand services, e.g. video-sharing websites 
such as YouTube and Nico Nico Douga. Such services mean we can watch a wide 
range of content even without receiving television broadcasts. 
The public and private sectors have recently begun to develop new services for 
the TV broadcasting system. It is assumed that these new services will utilize a 
TV receiver connected to the Internet. NHK launched Hybridcast, a service that 
links broadcasting with communication, in September 2013. Commercial TV 
stations have conducted trial broadcast of new services following NHK. 
Thanks to the dissemination of information by consumer generated media 
(CGM), people who simply watched TV programs in the old environment can now 
disseminate video content as providers. This study defines the services offered on 
the Internet and via television, especially the new environment of mass media 
including CGM, as a complex media environment. 
These days, there is a lot of talk about the “trend away from television,” mainly 
among the younger generation as they spend less time watching TV than people 
used to. It is likely that in today's complex media environment, people tend to 
think about television in a different way than in the old days. This complex media 
environment will develop more and more in terms of technology and services; and 
will come to be accepted as the norm by successive generations.  
 vii 
Against such a background, this study aims to clarify the structure in which 
people watch video content in a complex media environment. To this end, the 
author conducted a questionnaire survey to determine how CGM interacts with 
the real-time TV viewing and time-shift viewing, which utilizes home-video 
recording devices. 
 
The organization of this paper and the outline of each section are as follows:  
Section 1 introduces this paper. First, the author explains the current situation 
in which the broadcasting system has been upgraded. Next, the author mentions 
that the environment in which TV viewers interact with mass media has changed 
greatly. Then, the author presents the aim and goal of this study. 
Section 2 presents a representative TV viewer, as was discussed in the past 
theory that people simply use to watch TV programs. The author describes the 
policies of the investigation to capture the behavior of TV viewers in a complex 
media environment. 
When TV broadcasting started, TV viewers were considered to be passive on the 
basis of the mass society theory. In the 1970s, research that attempted to capture 
the tendencies of TV viewers who are active as well as diverse became popular. 
That kind of research dealt with the issue of how people watch TV in their daily 
lives. The “trend away from television,” with decreasing daily viewing time, has 
been reported from around that time. 
Innovations such as multi-channel broadcasting as well as time-shift viewing by 
home-video recording devices were introduced in the 1980s, and research was 
conducted at the time into the effect that such innovations were having on 
traditional real-time TV viewing. TV viewers with access to multi-channel 
broadcasting tended to be more selective and active in TV viewing than those 
without it. It was shown that home-video recording devices could provide TV 
viewers with a new way to watch TV, that is, time-shift viewing. It was also shown 
 viii 
that technical advances in home-video recording devices enabled people to watch 
TV in a more comfortable and time-efficient manner. 
In CGM, the flow of information is two-way, that is, interactive—as opposed to 
one-way media such as the existing TV broadcasting. It is not easy to locate CGM 
in the existing framework of research on TV viewers. In this study, it is necessary 
to show how people position TV viewing and home-video recording devices on the 
assumption of the presence of CGM. 
To clarify the behavior of TV viewers in a complex media environment, Section 3 
identifies measures to assess their relationship with this diversified TV 
broadcasting. The author defines TV viewers who spend less time on CGM than on 
TV viewing as the TV-oriented Group and those who spend more time on CGM 
than on TV viewing as the Internet-oriented Group. By choosing subjects from 
both groups, the author analyzes the difference in their viewing behaviors. 
To develop a method to capture perspectives on TV broadcasting, which can be 
used for subjects chosen from both groups, the author sets up the Bond 
Group—which includes both the TV-oriented Group and the Internet-oriented 
Group. The author then carries out a factor analysis for the Bond Group. The 
following four factors were extracted as the elements that define perspectives on 
TV broadcasting: i) interest in TV programs, ii) TV watching habits, iii) low 
interest and low necessity, and iv) interest in broadcasting stations and/or TV 
channels. To learn about the difference in perspectives on TV broadcasting 
between the TV-oriented Group and the Internet-oriented Group, the author 
compares the result of the factor analysis for those groups with that of the factor 
analysis for the Bond Group. It transpires that the TV-oriented Group and the 
Internet-oriented Group: i) feel easy with TV broadcasting, ii) feel that TV 
broadcasting is indispensable to their lives, and iii) feel that they themselves like 
TV broadcasting. Those in the TV-oriented Group tend to be associated with the 
environment in which they can actually watch TV, whereas members of the 
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Internet-oriented Group tend to be associated with the concept of TV programs. It 
is also shown that the Internet-oriented Group tends to have a preference for TV 
programs and selects the ones they want to watch, regardless of the environment 
in which they can actually watch TV. 
Next, the author shows the characteristic patterns of TV viewing in a complex 
media environment by conducting a cluster analysis with factor scores of the 
subjects. The author classifies them into the following five clusters: i) cluster A 
(seeking varieties), cluster B (high interest in TV broadcasting), cluster C (no 
interest in TV broadcasting), cluster D (no habit of watching TV), and cluster E 
(interest in selected broadcasting stations). 
Cluster C accounts for only 2% in the TV-oriented Group. This shows that it is 
the cluster in which people watch fewer TV programs, that is, the cluster that 
appears in the Internet-oriented Group. However, not all the people in the 
Internet-oriented Group go away from TV, but more of them belong to cluster B 
with a high interest in TV. 
Section 4 presents the results of the questionnaire survey to show the role that 
home-video recording devices play in a complex media environment. 
The results show that the use of video-sharing websites is not in a conflicting 
relationship with the use of home-video recording devices. Rather, the author 
found that those who use video-sharing websites also tend to actively use 
home-video recording devices. Those who use video-sharing websites tend instead 
to use home-video recording devices more than those who do not use such websites. 
Those who often use video-sharing websites tend to copy recorded TV programs 
more often than those who do not use video-sharing websites so much. The former 
also tend to show more desire to watch missed TV programs than the latter. 
To explore the context behind the finding that the use of home-video recording 
devices differs depending on the use of video-sharing websites, the author looked 
at how the five clusters of TV viewing identified in Section 3 are interrelated 
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(seeking varieties, high interest in TV broadcasting, no interest in TV 
broadcasting, no habit of watching TV, and limited interest in broadcasting 
stations). The author found the tendency that the more highly interested one is in 
TV broadcasting, the more actively one records programs. The behavior of 
recording TV programs does not represent a tendency to seek varieties, e.g. to 
choose any TV programs even without particular interest. Rather, our result 
directly suggests that that kind of behavior shows a high interest in TV programs 
by actively choosing TV programs one wants to watch. This claim is also supported 
by the results of the investigation on the frequency at which recorded TV 
programs are actually played and on the frequency at which recorded programs 
are copied and saved in external media. 
Finally, Section 5 summarizes this paper and presents proposals on upgrading 
the TV broadcasting system. In the Internet-oriented Group, there are more 
people who are highly interested in TV broadcasting than those who watch fewer 
TV programs. The author have learned, regarding the behavior of TV viewers in a 
complex media environment, that those who are highly interested in TV 
broadcasting tend to show their interest in TV programs (content). Therefore, the 
summarization is whether TV viewers show their interest in new broadcasting 
systems such as Smart TV that assumes a connection with the Internet depends 
on whether TV viewers show a high interest in the content that is broadcast on 
such new systems. However new it is technically, and no matter how intriguing a 
mechanism it is as a video-delivery system, one cannot create a new market 
without quality content being available on the system and high public interest. In 
other words, with quality content and high public interest, we have a better 
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図 1-1 Hybridcast 概念図 
 















































 この「スマートテレビ」であるが，表 1-2 に示したように，放送事業者以外のイン
ターネット事業者やテレビ受信機メーカーも積極的に展開している．特に，スマート
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とくに CGM を加えた新しいメディア環境について，図 1-2 に示すように「複合メデ
ィア環境」として定義する． 
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 図 1-4 において，BS/CS 放送や CATV といった放送の多チャンネル化は，シャノン
－ウィーバー・モデルにおける「通信路」において地上波放送以外の手段として説明































































 図 1-4 に示した，従来のテレビ視聴以外の情報の流れが CGM によって生じてい
る「複合メディア環境」において，テレビに対する人々の捉え方がこれまでと変わっ
たのではないかという指摘が最近みられるようになった．インターネットメディアに
接触する割合が比較的高い 10 代や 20 代の若年層において，1 日あたりのテレビの平
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均視聴時間が低下傾向にあることが最近の調査にて示されている．2010 年 10 月に実





2007 年調査で回答者全体の 36.9%，2008 年調査で 29.1%も存在している．同調査に
おける回答者 2000 人のうち，30 代以下の回答者が全体のおよそ 60%であり，また























































































































「BeeTV」（2009 年 5 月開始），テレビ朝日が展開している「テレ朝動画」（2009
年 6 月開始），フジテレビが展開する「フジテレビ On Demand モバイル」（2009
年 4 月開始）など多数のサービスが存在する． 
[2] 2007 年 2 月に開始された「アクトビラ」は，アクトビラ対応のデジタル放送受
信機に実測速度 12Mbps程度のブロードバンド回線を接続するだけで多くの有料／無
料動画コンテンツを視聴することができる． 
[3] Twitter は，2006 年 7 月に Obvious 社（現 Twitter 社）が開始したサービス．
2008 年 4 月より日本語版も利用可能になった．2010 年 1 月の株式会社ビデオリサー
チインタラクティブのプレスリリースによると，Twitter に代表されるミニブログ関
連 PC サイトへの 2009 年 1 年間トータルの訪問者数は約 1230 万人と推定している． 
[4] Facebook は Facebook, Inc. が提供する，2004 年に米国にて開始された SNS サ
ービスである．現在，世界中で約 5 億人のユーザがいるといわれている． 
[5] YouTube は，2005 年 2 月に設立された米ネットベンチャーYouTube 社（現在，
米 Google 社の傘下）が運営する，動画ファイル共有サイトである．2011 年 4 月 8 日
に，動画のライブストリーミングサービス「YouTube Live」を開始したことにより，
動画ファイルの共有だけでなくライブ動画の配信も可能になった． 
[6] USTREAM は，2007 年 3 月に Ustream,Inc.により開始された．ライフキャステ
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ィングやライブ配信のプラットフォームを提供する．ソフトバンクは 2010 年 1 月 29
日に約 18 億円を出資．2010 年 4 月 27 日には，日本語版が提供されている．最近で
は Twitter や MySpace とも連携している． 





ビ画面で視聴することが可能なこと． もう一つは，高い処理能力を持つ CPU（Central 
Processing Unit：中央処理装置）が搭載され，スマートフォン のようにゲームなど
のアプリをテレビで利用することが可能なこと．なお，従来のテレビ受信機は，処理
能力的に劣るとともに，標準化されている Web 技術の HTML5 対応ブラウザを搭載
していない． 




[10] NHK Hybridcast 紹介ページ http://www.nhk.or.jp/hybridcast/online/. （参照
2014.9.28） 
[11] 平成 24 年情報通信白書，「スマートテレビの加速」
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc123210.html
（参照 2014.9.28） 
[12] 志村一隆, “ビッグチャンスは「テレビの外側」にあり”,   
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[15] NHK 放送文化研究所．2010 年国民生活時間調査報告書．2011 年 2 月． 
[16] 日本インターネット協会．インターネット白書 2008．インプレスジャパン． 
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と記憶－ウェブ・モニター調査（2009 年 2 月）の報告（１）－．慶應義塾大学メデ
ィア・コミュニケーション研究所紀要，No.60, 2010. pp.131-140． 
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ると，テレビの普及率は，図 2-1 に示したように 1960 年代の半ばの段階ですでに 90
パーセントに達しており，その後現在まで高い値を維持し続けている．  
NHK が実施している国民生活時間調査[2]によると，平日一日当たりのテレビ視聴
時間は，2010 年の段階で 3 時間 28 分であり，他のメディアと比較してもかなり長い．
















































































































































図 2-2  Palmgreen の期待-価値モデルを基礎としたテレビ接触行動モデル 
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見ても，2010 年代の記録用磁気テープの生産量は 2001 年当時の四分の一程度の規模
になっている[13]．そのため，録画機器の利用に関する研究では，家庭への DVR の普
 




































































































































































VTR 光ディスクプレーヤー・レコーダー ブルーレイ(プレーヤー・レコーダ )ー























Smith と Krugman [19]は，Davis や Shih らが示した新しい技術やサービスに関す











用する BS 放送と，通信衛星を使用する CS 放送の二種類が存在している． 
 放送の多チャンネル化の始まりは，1980 年代後半における都市型ケーブルテレビの
多チャンネル化であった[20]．その後，1990 年代にかけて衛星放送を利用したチャン
ネルが次々と放送を開始した．1987 年に BS 放送の本放送が開始された．放送開始当
初は「NHK-BS」のみであったが，1991 年に日本初の有料放送となる WOWOW の本






TV」，「au ひかり TV サービス」「U-NEXT」などいくつかの事業者がサービスを提供
している状況である． 































































が自分の価値観と相容れないものと考えている．市場全体の 2.5％である．  






③ アーリーマジョリティ（Early Majority：前期追随者） 
「ブリッジピープル」と呼ばれる．新しい様式の採用に比較的慎重となる初
期多数採用者のグループである．市場全体の 34.0％である．  
④ レイトマジョリティ（Late Majority：後期追随者） 
新しい様式の採用には懐疑的で，周囲の大多数が試している場面を見てから
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各グループの対象者の性別と年齢は表 3-1 のとおりである．50 代の対象者が両グ
ループとも他の年齢層と比較してやや多く集まったサンプルとなっているものの，極
端にサンプル数が少ない年齢層は存在しなかった． 

























































表 3-1 各グループの男女年層別人数 
 テレビ指向 ネット指向 
 男性（人） 女性（人） 男性（人） 女性（人） 
20 代 20 21 31 30 
30 代 31 36 47 34 
40 代 39 33 26 35 
50 代 51 69 53  44 
全体 141 159 157 143 
 
 
































































表 3-2 因子分析の結果 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
21.新聞、ネットやテレビ情報誌のテレビ欄を見て、
   見たい番組を常日頃チェックしている
.827 -.200 -.006 -.014
11.チャンネルを選ぶために、事前に新聞やTV情報誌をチェックする .817 -.290 -.002 -.020
24.新番組は特にチェックする .751 .158 .063 -.116
25.好きな芸能人やキャスターなどが出演している番組を選んで見る .656 .054 .008 -.142
22.友人、知人や情報誌で面白いと取り上げられた番組を選んでいる .655 .051 .212 -.014
33.話題になりそうな番組を選んで見る .573 .159 .170 .013
27.見たいテレビがあるときは、その時間までに自宅に帰って見るか、
   番組を録画して見る
.563 -.233 -.167 .048
30.毎週見ているお気に入りの番組がある .381 -.168 -.327 .232
1.暇なときはとりあえずテレビのスイッチをいれる -.039 .731 -.187 .119
3.テレビを見る必要のない時間には、テレビをつけない .216 -.667 .258 -.069
23.番組の途中でもチャンネルを頻繁に変更して、なんとなく面白そうな番組を見る .232 .646 .526 -.072
17.あちこちのチャンネルをリモコンなどでいつも変えながらテレビを見る .192 .604 .450 .059
26.見たい番組だけを選んで見る .264 -.500 .136 .216
9.テレビを見ることが大好きである .316 .400 -.322 -.004
2.テレビがついていても実際にはネットやケータイに集中していることが多い -.068 .344 .108 -.014
6.テレビが家にあると安心する .178 .336 -.246 .181
31.どの番組を見ても、似たりよったりだと思う .067 .060 .677 .173
12.どのチャンネルを見ていても同じようなことを放送しているなと感じる .155 .007 .535 .090
28.毎週決まった番組を見ているわけではない -.146 .216 .488 -.044
7.テレビが見られない日が比較的長期間続いても、
　他のメディアがあれば特に不自由なく生活できると思う
-.155 -.182 .458 .063
10.テレビは自分が生活する上で必要だと思う .258 .317 -.419 .046
29.テレビのチャンネルは家族の誰かが選んだものを見ていることが多い .018 .036 .373 .104
15.自分が好きな特定のチャンネルがある -.005 .005 .155 .781
18.自分として信頼している特定の放送局がある -.054 -.030 .126 .760
20.いつもだいたい決まったチャンネルしか見ていないと思う -.219 -.027 .275 .596
14.優れた番組を制作・配信する放送局について、自分なりに評価ができる -.001 .080 .046 .511
32.安心して見られる番組がある .149 -.078 -.130 .419
因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ － .439 -.548 .555
Ⅱ － － -.295 .262
Ⅲ － － － -.467
















































各因子を構成する要素について整理したものが表 3-4 である．なお表 3-4 の数字につ
いては，表 3-2 における設問番号に対応している． 
 
表 3-3 因子分析結果（ボンド・グループ／テレビ指向グループ／ネット指向グループ）  
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
21 .827 -.200 -.006 -.014 .727 -.126 .103 -.048 .885 -.263 .104 -.004
11 .817 -.290 -.002 -.020 .749 -.220 .045 .008 .835 - .356 .079 -.044
24 .751 .158 .063 -.116 .714 .247 -.104 -.091 .743 .100 .039 -.091
25 .656 .054 .008 -.142 .617 .114 -.057 -.123 .634 .025 -.021 -.112
22 .655 .051 .212 -.014 .466 .137 -.106 .121 .675 .023 .174 -.050
33 .573 .159 .170 .013 .394 .149 -.100 .233 .650 .192 .144 -.131
27 .563 -.233 -.167 .048 .622 -.191 .133 -.023 .518 -.239 -.157 .097
30 .381 -.168 -.327 .232 .270 -.073 .436 .153 .457 -.216 -.265 .254
1 -.039 .731 -.187 .119 -.081 .813 .076 .047 .095 .658 -.135 .162
3 .216 - .667 .258 -.069 .138 - .673 -.049 .028 .162 - .654 .305 -.151
23 .232 .646 .526 -.072 .174 .630 - .436 -.059 .227 .570 .490 -.036
17 .192 .604 .450 .059 .080 .609 - .407 .045 .275 .491 .428 .081
26 .264 - .500 .136 .216 .238 - .418 -.039 .210 .231 - .518 .103 .189
9 .316 .400 -.322 -.004 .141 .469 .405 -.019 .500 .362 -.204 -.024
2 -.068 .344 .108 -.014 .061 .336 -.080 .018 -.148 .472 -.017 -.020
6 .178 .336 -.246 .181 -.005 .363 .426 .127 .344 .316 -.117 .177
31 .067 .060 .677 .173 .035 .154 - .578 .125 .047 -.090 .724 .207
12 .155 .007 .535 .090 .117 .096 - .505 .040 .166 -.137 .544 .113
28 -.146 .216 .488 -.044 -.201 .197 - .405 .005 -.159 .207 .461 -.071
7 -.155 -.182 .458 .063 -.155 -.155 - .424 .157 -.206 -.223 .371 -.015
10 .258 .317 - .419 .046 -.005 .406 .530 .063 .527 .256 -.302 -.039
29 .018 .036 .373 .104 -.035 .059 - .285 .194 .000 .021 .328 .031
15 -.005 .005 .155 .781 -.005 .038 -.080 .673 .016 -.012 .128 .790
18 -.054 -.030 .126 .760 -.008 -.110 -.082 .669 -.059 .054 .090 .759
20 -.219 -.027 .275 .596 -.145 -.070 -.212 .448 -.309 .015 .225 .678
14 -.001 .080 .046 .511 .005 .097 -.117 .501 .088 .040 -.022 .455





















表 3-4 各因子を構成する設問（グループ間比較） 
 
第Ⅰ因子：
B 21 11 24 25 22 33 27 30
Ｘ 21 11 24 25 22 33 27
Ｙ 21 11 24 25 22 33 27 30 6 9 10
第Ⅱ因子：
B 1 -3 23 17 -26 9 2 6
Ｘ 1 -3 23 17 -26 9 2 6 10
Ｙ 1 -3 23 17 -26 9 2 -11
第Ⅲ因子：
B 23 17 31 12 28 7 29 -10
Ｘ -23 -17 -31 -12 -28 -7 -29 10 6 9 30
Ｙ 23 17 31 12 28 7 29
第Ⅳ因子：
B 15 18 20 14 32
Ｘ 15 18 20 14 32











































































研究では，595 段階と 596 段階の間（クラスター数 5）で切りとるのが各クラスター
の特徴を最もよく説明できるものと判断し，採用した． 










































































































表 3-6  第Ⅳ因子を構成する設問に対する回答の平均値と標準偏差 
 
標準偏差 平均 標準偏差
15.自分が好きな特定のチャンネルがある 3.44 1.16 3.37 1.04
18.自分として信頼している特定の放送局がある 3.11 ** 1.14 2.78 0.97
20.いつもだいたい決まったチャンネルしか見ていないと思う 3.43 ** 1.18 2.99 1.04
14.優れた番組を制作・配信する放送局について、自分なりに評価ができる 3.44 0.89 3.36 0.88


















































布を図 3-8 から図 3-11 にそれぞれ示した． 
 

































クラスターA クラスターB クラスターC クラスターD クラスターE 
 










































おいて全体比で高め（男 35%，女 27%）となっていることから，クラスターC は比較
的若年層に多いクラスターであるといえる． 
その他，テレビ視聴において習慣性がないクラスターD では，ネット指向グループ




































クラスターA クラスターB クラスターC クラスターD クラスターE 
 











































る平日のテレビの視聴時間の分布を図 3-12 に，休日の分布を図 3-13 に示した． 
























































C を構成する対象者は 20 代の対象者が多く含まれる（男 35%，女 27%）．これは，1
で示した先行研究における若年層の視聴時間の低下現象と合致している． 
なお，ネット選択グループのほうが多い構成割合のクラスターD と E のテレビ視聴










表 3-7 にその結果を記した． 
テレビに対して関与していないクラスターC に注目すると，テレビ視聴時間が短く
 


































































表 3-7 普段よく見るテレビ視聴ジャンル（よく視聴すると回答した割合：複数選択）  
(ジャンル) クラスターA クラスターB クラスターC クラスターD クラスターE 全体
ニュース・報道・
ドキュメンタリー
85.1% 85.2% 89.8% 78.3% 88.5% 84.3%
ドラマ 47.9% 61.6% *** 15.3% *** 51.0% 29.5% ** 48.5%
スポーツ 28.9% 38.9% 23.7% 27.3% 31.1% 31.8%
映画 40.5% 41.2% 18.6% * 32.9% 27.9% 35.5%
ワイドショー 27.3% 41.2% *** 6.8% *** 19.6% 9.8% ** 26.7%
アニメ 16.5% 23.1% 8.5% 20.3% 11.5% 18.5%
バラエティ・お笑い 48.8% 65.7% *** 28.8% ** 44.8% 31.1% ** 50.2%
料理・生活・実用 13.2% 31.0% *** 6.8% * 12.6% 18.0% 19.3%
紀行・旅 34.7% 31.5% 11.9% ** 28.0% 16.4% 27.8%
音楽 14.9% * 36.1% *** 10.2% * 21.7% 13.1% 23.5%
語学・教育 5.0% 9.7% 5.1% 5.6% 11.5% 7.5%





































































































器によって録画する番組の集合を R，さらにそのうち再生視聴を行うものを P とする．
また人々が視聴する動画共有サイトのコンテンツの集合を N とする． 
人々の動画コンテンツに対する接し方はそれぞれである．たとえば動画共有サイト






される番組 TV や家庭用録画機器で録画／再生視聴する番組（R もしくは P ）と交錯
することが起こりうる．また，R は，テレビ番組で放送される番組のみが録画対象と
なるために，TV に含まれるものであるが，動画共有サイトにおいて実際に視聴可能
なテレビ番組は，放送されたテレビ番組と同一ではないため，図 4-1 のようにＮ の領
域が TV の外側にも存在する形状となる． 





































































Q10: あなたは放送番組をどの程度録画していますか？（ほぼ毎日，週 3-4 日，週 1-2

























































を利用し，2008 年 12 月 19 日に実施した．なお，調査対象者に関する基本データは





















 表 4-2 は，「VS 視聴多グループ」，「VS 視聴少グループ」そして「VS 視聴なしグル
表 4-1 動画共有サイトの利用頻度 








VS視聴なし 動画共有サイト利用経験なし 231 38.5% 38.5%
























VS視聴多 73 (79.3%) 92 (100.0%)
VS視聴少 251 (90.6%) 277 (100.0%)
VS利用なし 203 (87.9%) 231 (100.0%)
※グループ間有意差あり（p<.05） :
利用多-利用少（ p=.004）  利用多-利用なし（p=.034）
グループ 合計
表 4-3 家庭用録画機器を利用した録画頻度に関する分布状況 
（VS 視聴多グループ／視聴少グループ／視聴なしグループ） 
グループ ほぼ毎日 週3～4日 週1～2日 月1～2日 年数回 合計
VS視聴多 12(16.4%) 7(  9.6%) 17(23.3%) 11(15.1%) 26(35.6%) 73(100.0%)
VS視聴少 51(20.3%) 42(16.7%) 55(21.9%) 46(18.3%) 57(22.7%) 251(100.0%)




































































VS視聴多 (n=73 ) 35 (47.9%) 24 (32.9%) 29 (39.7%) 7  (9.6%) 41 (56.2%) 26 (35.6%)
VS利用少 (n=251 ) 129 (51.4%) 34 (13.5%) 66 (26.3%) 19  (7.6%) 77 (30.7%) 74 (29.5%)






































































































































次に，録画機器の利用頻度について整理したものを表 4-6 に示した． 
 テレビに対して高関与なクラスターB は，利用頻度が「ほぼ毎日」と回答した者が
30.2%であり，利用頻度の分布状況をみても全体比より高くなる傾向にあった．  
一方，クラスターC とクラスターE については，クラスターB とは反対に利用頻度
が低いところに回答が多く分布している傾向にあり，「ほぼ毎日」および「週３〜４日」




バラエティシーキング(クラスターA) 104 (86.0%) 121 (100.0%)
テレビ高関与(クラスターB) 192 (88.9%) 216 (100.0%)
テレビ不必要(クラスターC)  45 (76.3%)
※※  59 (100.0%)
習慣性なし(クラスターD) 131 (91.6%) 143 (100.0%)
放送局限定関与(クラスターE)  55 (90.2%)  61 (100.0%)




表 4-6 録画機器の利用頻度に関する回答（テレビ視聴クラスター別） 
テレビ視聴クラスター ほぼ毎日 週3～4日 週1～2日 月1～2日 年数回 合計
クラスターA 13(12.5%) 14(13.5%) 20(19.2%) 16(15.4%) 41(39.4%) 104(100.0%)
クラスターB※※ 58(30.2%) 28(14.6%) 44(22.9%) 37(19.3%) 25(13.0%) 192(100.0%)
クラスターC※※  2( 4.4%) 2( 4.4%)  6(13.3%) 5(11.1%) 30(66.7%) 45(100.0%)
クラスターD 18(13.7%) 23(17.6%) 38(29.0%) 19(14.5%) 33(25.2%) 131(100.0%)
クラスターE※ 4( 7.3%) 3( 5.5%) 10(18.2%) 15(27.3%) 23(41.8%) 55(100.0%)







ビ不必要」群では 66.7%，「放送局限定関与」群では 41.8%も存在している． 
































































41 (39.4%) 22 (21.2%) 16 (15.4%) ※ 5  (4.8%) 15 (14.4%) ※※ 29 (27.9%)
クラスターB
(n=192 )
116 (60.4%) ※※※ 22 (11.5%) 59 (30.7%) 25 (13.0%) ※ 80 (41.7%) ※※ 62 (32.3%)
クラスターC
(n=45 )
6 (13.3%) ※※※ 16 (35.6%) ※※※ 8 (17.8%) 0  (0.0%) 9  (20.0%) 12 (26.7%)
クラスターD
(n=131 )
61 (46.6%) 11 ( 8.4%) ※ 40 (30.5%) 8  (6.1%) 41 (31.3%) 35 (26.7%)
クラスターE
(n=55 )
15 (27.3%) ※※ 11 (20.0%) 10 (18.2%) 2  (3.6%) 13 (23.6%) 12 (21.8%)
全体
（n=527）




























を実施した．「VS 視聴多グループ」，「VS 視聴少グループ」および「VS 視聴なしグル
ープ」のテレビ視聴パターンを図 4-2 に示す． 









あり，表 4-6 において，全体と比べて録画頻度が有意に高い傾向にあった．図 4-2 に
よると，「VS 視聴少グループ」におけるクラスターB の割合（41.5%）が「VS 視聴多
グループ」（23.9%）より高くなっており，この結果が録画機器の利用頻度としては「VS
視聴少グループ」が「VS 視聴多グループ」より高くなっている表 4-4 の内容と関連
した． 
 一方，「VS 視聴なしグループ」においては，クラスターA の割合が 23.8%と，値と
しては他の二つのグループよりも高かった．またテレビに対する高い関与を表せるこ
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1 製造業（食品・食品加工） 20 3.3
2 製造業（飲料） 3 0.5
3 製造業（医薬品・医療用品） 2 0.3
4 製造業（自動車関連） 21 3.5
5 製造業（化粧品・トイレタリー関連） 1 0.2
6 製造業（家電・AV製品） 14 2.3
7 製造業（住宅・設備関連） 11 1.8
8 製造業（文具） 0 0.0
9 その他製造業 67 11.2
10 印刷業・出版業 8 1.3
11 電気・ガス・熱供給・水道業 17 2.8
12 IT・通信・インターネット関連 41 6.8
13 運輸・運送・倉庫業 28 4.7









17 その他の小売業 35 5.8
18 金融業・保険業 42 7.0
19 不動産業 13 2.2
20 マスコミ・メディア関連 0 0.0
21 情報提供サービス・調査業 0 0.0
22 広告業 0 0.0





25 医療・福祉関連 75 12.5
26 教育・学校法人 49 8.2
27 理容・美容・エステ 7 1.2
28 その他サービス業 60 10.0
29 その他の業種 110 18.3





1 はい 600 100.0










1 はい 300 50.0





1 ニュースサイト閲覧 219 73.0
2 SNS 86 28.7
3 ブログ（閲覧） 127 42.3
4 ブログ（自身のサイトを持っている） 72 24.0













9 知恵袋系の情報共有サイト（閲覧） 82 27.3
10 知恵袋系の情報共有サイト（書き込み） 17 5.7
11 掲示板、チャット 65 21.7
12 有料の動画視聴 11 3.7
13 ネットを利用した各種ゲーム 55 18.3





1 ネット利用 300 50.0












1 ３０分くらい 54 9.0
2 １時間くらい 82 13.7
3 ２時間くらい 165 27.5
4 ３時間くらい 113 18.8
5 ４時間くらい 69 11.5
6 ５時間くらい 56 9.3
7 ６時間くらい 26 4.3
8 ７時間くらい 9 1.5
9 ８時間くらい 10 1.7





1 ほとんど集中して見ていない 79 13.2
2 ３０分くらい 77 12.8
3 １時間くらい 192 32.0
4 ２時間くらい 157 26.2
5 ３時間くらい 61 10.2
6 ４時間くらい 24 4.0
7 ５時間くらい 4 0.7
8 ６時間くらい 1 0.2
9 ７時間くらい 3 0.5
10 ８時間くらい 1 0.2





1 ３０分くらい 44 7.3
2 １時間くらい 65 10.8
3 ２時間くらい 114 19.0
4 ３時間くらい 117 19.5
5 ４時間くらい 76 12.7
6 ５時間くらい 65 10.8
7 ６時間くらい 53 8.8
8 ７時間くらい 17 2.8
9 ８時間くらい 22 3.7










1 ほとんど集中して見ていない 64 10.7
2 ３０分くらい 40 6.7
3 １時間くらい 168 28.0
4 ２時間くらい 158 26.3
5 ３時間くらい 88 14.7
6 ４時間くらい 50 8.3
7 ５時間くらい 17 2.8
8 ６時間くらい 9 1.5
9 ７時間くらい 3 0.5
10 ８時間くらい 1 0.2





1 とても満足している 8 1.3
2 まあまあ満足している 256 42.7
3 どちらともいえない 163 27.2
4 やや不満である 118 19.7










3 画質がよいこと 73 27.7










8 楽しいこと、笑えること 154 58.3




















％ 100.0 27.8 28.7 11.2 17.2 15.2
度数 600 167 172 67 103 91
％ 100.0 13.5 37.7 22.7 15.8 10.3
度数 600 81 226 136 95 62
％ 100.0 26.5 21.3 20.0 22.3 9.8
度数 600 159 128 120 134 59
％ 100.0 3.3 18.8 61.0 11.2 5.7
度数 600 20 113 366 67 34
％ 100.0 8.5 43.5 36.5 8.2 3.3
度数 600 51 261 219 49 20
％ 100.0 27.3 43.5 18.2 8.0 3.0
度数 600 164 261 109 48 18
％ 100.0 14.8 37.8 24.8 17.5 5.0
度数 600 89 227 149 105 30
％ 100.0 10.3 40.7 32.2 11.3 5.5
度数 600 62 244 193 68 33
％ 100.0 16.2 36.2 28.7 13.2 5.8
度数 600 97 217 172 79 35
％ 100.0 18.8 44.3 21.8 10.3 4.7
度数 600 113 266 131 62 28
％ 100.0 14.2 42.8 16.2 15.3 11.5
度数 600 85 257 97 92 69
％ 100.0 18.0 54.5 19.5 7.5 0.5
度数 600 108 327 117 45 3
％ 100.0 18.5 33.8 30.8 14.5 2.3
度数 600 111 203 185 87 14
％ 100.0 8.7 35.3 41.8 11.8 2.3
度数 600 52 212 251 71 14
％ 100.0 12.8 36.8 29.2 17.2 4.0
度数 600 77 221 175 103 24
％ 100.0 11.7 30.2 31.0 22.3 4.8
度数 600 70 181 186 134 29
％ 100.0 9.2 31.3 24.7 26.2 8.7
度数 600 55 188 148 157 52
％ 100.0 3.5 17.5 41.8 27.3 9.8
度数 600 21 105 251 164 59
％ 100.0 35.7 49.3 11.8 2.3 0.8
度数 600 214 296 71 14 5
％ 100.0 5.7 28.0 34.2 24.0 8.2
度数 600 34 168 205 144 49
％ 100.0 10.0 31.3 26.0 18.8 13.8
度数 600 60 188 156 113 83
％ 100.0 2.0 19.0 35.8 28.5 14.7
度数 600 12 114 215 171 88
％ 100.0 7.8 34.2 23.0 25.7 9.3







































































％ 100.0 5.5 19.3 29.0 30.3 15.8
度数 600 33 116 174 182 95
％ 100.0 9.0 34.3 27.2 18.7 10.8
度数 600 54 206 163 112 65
％ 100.0 18.3 49.8 23.8 6.3 1.7
度数 600 110 299 143 38 10
％ 100.0 21.3 32.8 19.0 16.5 10.3
度数 600 128 197 114 99 62
％ 100.0 10.5 23.5 28.5 32.7 4.8
度数 600 63 141 171 196 29
％ 100.0 6.2 17.0 34.0 25.5 17.3
度数 600 37 102 204 153 104
％ 100.0 27.3 43.3 15.3 8.0 6.0
度数 600 164 260 92 48 36
％ 100.0 11.3 35.8 38.2 12.8 1.8
度数 600 68 215 229 77 11
％ 100.0 9.2 38.8 42.2 7.3 2.5
度数 600 55 233 253 44 15
％ 100.0 3.3 17.7 42.8 22.2 14.0




























1 ニュース・報道・ドキュメンタリー番組 506 84.3
2 ドラマ番組 291 48.5
3 スポーツ番組 191 31.8
4 映画番組 213 35.5
5 ワイドショー番組 160 26.7
6 アニメ番組 111 18.5
7 バラエティ・お笑い番組 301 50.2
8 料理・生活・実用番組 116 19.3
9 紀行・旅番組 167 27.8
10 音楽番組 141 23.5
11 語学・教育番組 45 7.5





1 はい 527 87.8





1 ほぼ毎日 95 18.0
2 週に３日～４日くらい 70 13.3
3 週に１～２日くらい 118 22.4
4 月に１～２日くらい 92 17.5















％ 100.0 14.6 30.7 11.4 22.2 21.1
度数 527 77 162 60 117 111
％ 100.0 8.3 20.1 19.5 33.0 19.0
度数 527 44 106 103 174 100
％ 100.0 1.5 6.1 15.0 35.7 41.7
度数 527 8 32 79 188 220
％ 100.0 8.5 16.7 12.9 20.9 41.0
度数 527 45 88 68 110 216
％ 100.0 7.6 22.4 19.7 24.9 25.4
度数 527 40 118 104 131 134
％ 100.0 3.4 12.1 22.8 35.3 26.4






























1 ニュース・報道・ドキュメンタリー番組 82 15.6
2 ドラマ番組 280 53.1
3 スポーツ番組 74 14.0
4 映画番組 206 39.1
5 ワイドショー番組 9 1.7
6 アニメ番組 86 16.3
7 バラエティ・お笑い番組 136 25.8
8 料理・生活・実用番組 38 7.2
9 紀行・旅番組 55 10.4
10 音楽番組 72 13.7
11 語学・教育番組 28 5.3





1 ある 369 61.5





1 テレビを視聴する時間よりとても多いと思う 35 9.5





























％ 100.0 6.2 27.9 23.0 26.0 16.8
度数 369 23 103 85 96 62
％ 100.0 22.5 41.7 14.6 13.6 7.6
度数 369 83 154 54 50 28
％ 100.0 4.3 27.6 32.0 24.1 11.9
度数 369 16 102 118 89 44
％ 100.0 4.1 15.2 26.8 28.5 25.5
度数 369 15 56 99 105 94
％ 100.0 7.6 17.6 42.0 23.6 9.2
度数 369 28 65 155 87 34
％ 100.0 4.6 12.2 27.6 37.1 18.4
度数 369 17 45 102 137 68
％ 100.0 2.2 5.7 20.1 31.2 40.9




1 ある 211 35.2















％ 100.0 8.1 22.3 11.4 30.3 28.0
度数 211 17 47 24 64 59
％ 100.0 5.7 22.7 15.2 32.2 24.2
度数 211 12 48 32 68 51
％ 100.0 8.1 41.7 19.9 18.0 12.3
度数 211 17 88 42 38 26
％ 100.0 5.2 22.3 16.6 21.3 34.6
度数 211 11 47 35 45 73
％ 100.0 2.8 13.7 19.9 39.3 24.2
度数 211 6 29 42 83 51
％ 100.0 0.0 3.8 12.8 20.9 62.6
度数 211 0 8 27 44 132
％ 100.0 1.9 9.5 14.7 28.9 45.0
度数 211 4 20 31 61 95
％ 100.0 0.9 6.6 10.9 22.7 58.8




1 ある 63 10.5
































































％ 100.0 9.5 27.0 14.3 25.4 23.8
度数 63 6 17 9 16 15
％ 100.0 7.9 28.6 14.3 25.4 23.8
度数 63 5 18 9 16 15
％ 100.0 7.9 36.5 17.5 20.6 17.5
度数 63 5 23 11 13 11
％ 100.0 9.5 33.3 17.5 14.3 25.4
度数 63 6 21 11 9 16
％ 100.0 4.8 14.3 22.2 23.8 34.9
度数 63 3 9 14 15 22
％ 100.0 0.0 9.5 22.2 11.1 57.1
度数 63 0 6 14 7 36
％ 100.0 3.2 3.2 27.0 27.0 39.7
度数 63 2 2 17 17 25
％ 100.0 3.2 7.9 20.6 14.3 54.0




1 １００円未満 115 19.2
2 １０１円～２００円 65 10.8
3 ２０１円～３００円 26 4.3
4 ３０１円～４００円 11 1.8
5 ４０１円～５００円 2 0.3
6 ５０１円～６００円 3 0.5
7 ６０１円～７００円 0 0.0
8 ７０１円～１０００円 1 0.2
9 １００１円～２０００円 0 0.0
10 ２００１円以上 1 0.2





1 男性 298 49.7

































1 20歳 6 1.0
2 21歳 10 1.7
3 22歳 7 1.2
4 23歳 3 0.5
5 24歳 7 1.2
6 25歳 12 2.0
7 26歳 8 1.3
8 27歳 11 1.8
9 28歳 17 2.8
10 29歳 21 3.5
11 30歳 8 1.3
12 31歳 18 3.0
13 32歳 14 2.3
14 33歳 19 3.2
15 34歳 12 2.0
16 35歳 17 2.8
17 36歳 16 2.7
18 37歳 19 3.2
19 38歳 11 1.8
20 39歳 14 2.3
21 40歳 11 1.8
22 41歳 21 3.5
23 42歳 19 3.2
24 43歳 12 2.0
25 44歳 12 2.0
26 45歳 16 2.7
27 46歳 12 2.0
28 47歳 10 1.7
29 48歳 9 1.5
30 49歳 11 1.8
31 50歳 40 6.7
32 51歳 32 5.3
33 52歳 24 4.0
34 53歳 21 3.5
35 54歳 21 3.5
36 55歳 21 3.5
37 56歳 18 3.0
38 57歳 12 2.0
39 58歳 15 2.5







1 北海道 36 6.0
2 青森県 4 0.7
3 岩手県 6 1.0
4 宮城県 13 2.2
5 秋田県 6 1.0
6 山形県 5 0.8
7 福島県 13 2.2
8 茨城県 14 2.3
9 栃木県 7 1.2
10 群馬県 5 0.8
11 埼玉県 37 6.2
12 千葉県 30 5.0
13 東京都 73 12.2
14 神奈川県 47 7.8
15 山梨県 5 0.8
16 長野県 9 1.5
17 新潟県 2 0.3
18 富山県 4 0.7
19 石川県 7 1.2
20 福井県 3 0.5
21 岐阜県 13 2.2
22 静岡県 25 4.2
23 愛知県 41 6.8
24 三重県 5 0.8
25 滋賀県 2 0.3
26 京都府 12 2.0
27 大阪府 38 6.3
28 兵庫県 23 3.8
29 奈良県 10 1.7
30 和歌山県 5 0.8
31 鳥取県 4 0.7
32 島根県 3 0.5
33 岡山県 10 1.7
34 広島県 12 2.0
35 山口県 7 1.2
36 徳島県 6 1.0
37 香川県 9 1.5
38 愛媛県 6 1.0
39 高知県 3 0.5
40 福岡県 20 3.3
41 佐賀県 2 0.3
42 長崎県 3 0.5
43 熊本県 3 0.5
44 大分県 2 0.3
45 宮崎県 1 0.2
46 鹿児島県 6 1.0







1 学生 22 3.7
2 会社・法人の経営者（含役員） 29 4.8
3 給与所得者（含役職者） 228 38.0
4 自営業 72 12.0
5 パート・アルバイト 77 12.8
6 その他職業 15 2.5
7 専業主婦（主夫） 125 20.8





1 200万円未満 61 10.2
2 200万円以上～300万円未満 51 8.5
3 300万円以上～400万円未満 75 12.5
4 400万円以上～500万円未満 74 12.3
5 500万円以上～600万円未満 73 12.2
6 600万円以上～700万円未満 52 8.7
7 700万円以上～800万円未満 59 9.8
8 800万円以上～900万円未満 29 4.8
9 900万円以上～1000万円未満 45 7.5
10 1000万円以上～1200万円未満 33 5.5
11 1200万円以上～1500万円未満 29 4.8
12 1500万円以上 19 3.2
無回答 0 0.0
あなたの職業をお答えください。[SA]
あなたの世帯年収をお答えください。[SA]
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